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Abstract
　　Elasmobranchs have well developed dentitions, and there are wide variations in jaw length and 
tooth arrangement, form, and structure, as adaptations to dietary habits. It is considered that dermal 
denticles of elasmobranchs evolved into teeth on the jaws. The morphology and histology of teeth in 
elasmobranchs from the cladodont and hybodont levels to the modern level are summarized in this 
paper.
　　Cladododont level sharks: The jaws of cladodont sharks in the Palaeozoic era are long and 
the gaps between each tooth family are wide. Each tooth has three or more cusps and consists of 
a thin enameloid layer, an orthodentine outer layer, and an osteodentine inner layer. The teeth of 
xenacanthodiid sharks have two large side cusps with a serrated margin and one small central cusp, 
and consist of a thin enameloid layer and orthodentine.
　　Hybodont level sharks: The jaws of hybodont sharks in the Mesozoic era are rather short and 
the tooth families are closely spaced. Each tooth has many cusps. Some teeth have low cusps and a 
wide occlusal surface, and the crown has many striae or plicae. The teeth of Hybodus consist of a 
thin enameloid layer, a thin orthodentine layer, and well-developed osteodentine. However, the teeth 
of Asteracanthus and Ptychodus have well-developed plicidentine, while the teeth of Polyacrodus are 
composed of orthodentine.
　　Modern level sharks and rays: Lamnoid sharks from the Jurassic to Recent have comparatively 
long jaws and their teeth are arranged in parallel. The teeth show triangular form and consist of an 
enameloid layer and well-developed osteodentine. Osteodentine may be considered as an adaptation 
to rapid tooth formation. Carcharhinoid sharks and squaloid sharks have short jaws and their teeth 
are arranged alternately. The tooth form is triangular with a serrated margin, and the teeth consist 
of enameloid and orthodentine. Rays have very short jaws and their teeth are arranged closely and 
alternately. The teeth of many rays are small molar types and consist of enameloid and orthodentine. 
However, myliobatoid rays have plate-type teeth consisting of enameloid and well-developed 
plicidentine.
　　The jaws of elasmobranchs become shorter throughout their evolution, and the tooth 
arrangement changes from parallel to alternating with the advance of biting function. High cusps, 
sharp cutting edges, and serrated margins of the teeth in many sharks, such as Carcharodon, 
Carcharocles, Galeocerdo, and Carcharhinus, can be considered as an adaptation to carnivorous habit. 
Low cusps, a wide occlusal surface, striae or plicae on the crown, and plicidentine in the teeth 
in some hybodont sharks, Asteracanthus and Ptychodus, and myliobatoid rays, Myliobatis, can be 
regarded as an adaptation to a hard-shelled invertebrate diet. Small cone-type teeth in Cetorhinus, 
Megachasma, and Rhincodon can be considered adaptations to a planktonic diet.
　　The teeth of elasmobranchs show wide variation with adaptation to various dietary habits; 
investigating the teeth of sharks and rays is therefore an interesting topic.
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図 1．板鰓類の進化の 3 段階（Scheffer, 1967）．左上の三
角形は，ラブカ，ネコザメ，カグラザメを示す．
Fig. 3. Three levels in the evolution of elasmobranchs. 
The three triangles indicate Chlamydoselachus, 
Heterodontus and Hexanchus. 
図 2．日本産古生代および中生代板鰓類化石の生物層序
（後藤, 2009b).
Fig. 2. Stratigraphy of the Palaeozoic and Mesozoic 














































































Table 1. Classification of the Palaeozoic elasmobranch remains from Japan.
軟骨魚綱 Class Chondrichthyes  
　板鰓亜綱 Subclass Elasmobranchii 
　　クテナカントゥス目 Order Ctenacanthiformes 
　　　クテナカントゥス科 Family Ctenacanthidae：Cladodus sp. 1, 2, 3, 4（石炭紀中期），Cladodus sp.（ペルム紀後期），
　　　　Goodrichthys sp.（ペルム紀前期）        
　　シムモリウム目 Order Symmoriformes
　　　シムモリウム科 Family Symmoriidae：Symmorium sp., ?Symmorium sp.（ペルム紀中期），
　　　　Symmorium sp.（ペルム紀前期）   
　　クセナカントゥス目 Order Xenacanthiformes
　　　クセナカントゥス科 Family Xenacanthidae：Orthacanthus sp.（ペルム紀後期）
　　ヒボドゥス目 Order Hybodontiformes 
　　　アクロドゥス科 Family Acrodontidae：?Acrodus sp.（ペルム紀前期），?Acrodus sp.（ペルム紀中期） 
　　　ポリアクロドゥス科 Family Polyacrodontidae：Lissodus sp.（ペルム紀前期），Polyacrodus sp. ( ペルム紀前期 )   
　　カグラザメ目 Order Hexanchiformes 
　　　カグラザメ科 Family Hexanchidae：hexanchidae gen. et sp. indet.（ペルム紀後期）  
　　所属目・科不明の板鰓亜綱 order et fam. indet.
　　　Petrodus sp.,  ?Petrodus sp.（ペルム紀中期）   
　正軟骨頭亜綱 Subclass Euchondrocephali
　　エウゲネオドゥス目 Order Eugeneodontiformes
　　　アガシゾドゥス科 Family Agassizodontidae：Agassizodus sp.（石炭紀中期），Helicoprion bessonowi（ペルム紀中期），
　　　　Helicoprion sp.（ペルム紀後期）  
　　　エデストゥス科 Family Edestidae：Helicampodus sp.（ペルム紀後期）  
　　オロドゥス目 Order Orodontiformes
　　　オロドゥス科 Family Orodontiformes：?Orodus sp.（石炭紀後期）
　　ペタロドゥス目 Order Petalodontiformes
　　　ペタロドゥス科 Family Petalodontidae：Petalorhynchus sp.（ぺルム紀中期），Petalodus allegheniensis（石炭紀中期），
　　　　Petalodus acuminatus（ぺルム紀前期），Petalodus sp.（石炭紀前期），Janassa sp. 1,  2（石炭紀中期），?Serratodus




Table 2. Classification of the Mesozoic elasmobranch remains from Japan.
板鰓亜網 Subclass Elasmobranchii
　ヒボドゥス目 Order Hybontiformes　
　　ヒボドゥス科Family Hybodontidae：Hybodus basanus（白亜紀前期）, H. sp.（三畳紀前～後期 , ジュラ紀中～後期，白亜
　　　紀前～後期），Arctacanthus exiguus （三畳紀中期）　
　　アクロドゥス科 Family Acrodontidae：Acrodus sp.（三畳紀前～後期）, Asteracanthus somaensis, A. sp.（ジュラ紀前期）
　　ポリアクロドゥス科 Family Polyacrodontidae：Polyacrodus sp.（三畳紀中期）
　　ロンキディオン科 Family Lobnchidiidae：Lissodus sp. （三畳紀前期）
　テンジクザメ目 Order Orectolobiformes
　　コモリザメ科 Family Gynglyostomatidae：Ginglyostoma sp.（白亜紀後期）      
　所属不明のヒボドゥス目 hybodontid（三畳紀前～中期，ジュラ紀中期）
　プチコドゥス目 Order Ptychodontiformes
　　プチコドゥス科 Family Ptychodontidae：Pychodus paucisulcatus, P. decurrens（白亜紀前期），P. mammillaris, P. latissi-
　　　mus, P. rugosus, P. sp.（白亜紀後期）, Heteroptychodus steinmannni, H. sp., Hylaeobatis sp.（白亜紀前期）
　シネコドゥス目 Order Synechodontiformes
　　パラエオスピナクス科 Family Paraeospinaxidae：Synechodus triangulus（三畳紀中期）, S. sp.（三畳紀前～中期）
　ラブカ目 Oder Chlamydoselachiformes
　　ラブカ科 Family Chlamydoselachidae：Chlamydoselachus sp., Thrinax sp., chlamydoselachid（白亜紀後期） 
　カグラザメ目 Order Hexanchiformes 
　　カグラザメ科 Family Hexanchidae ：Hexanchus microdon（白亜紀後期），?H. microdon（白亜紀前～後期）, H. aﬀ. micro-
　　　don, Notidanodon dentatus, N. cf. dentatus, N. ?pectinatus, N. cf. lancelotus, N. sp., Notorhynchus sp.（白亜紀後期）
　ネコザメ目 Order Heterodontiformes
　　ネコザメ科 Family Heterodontidae：Heterodontus sp.（白亜紀前～後期）
　ネズミザメ目 Order Laminiformes
　　オルタコドゥス科 Family Orthacodontidae：Shenodus longidens, S. sp.（白亜紀後期）
　　ミズワニ科 Family Odontaspidae：Odontaspis cf. complanata（白亜紀後期）, O. sp.（白亜紀前～後期）, ?O. sp.（白亜紀後
　　　期）, Carcharias sp.（白亜紀前期）
　　ミツクリザメ科 Family Mitsukurinidae：Anomatodon sp.（白亜紀前～後期）, Scapanorhynchus raphiodon, S. texanus
　　　（白亜紀後期），S. sp.（白亜紀前～後期）
　　クレトキシリナ科 Family Cretoxyrhinidae：Cretolamna appendiculata appendiculata（白亜紀前～後期）, ? C. a. lata, C. 
　　　cf. appediculata, C. cf. woodwardi, C. sp., ?Cretooxyrhina manteli, C. sp.（白亜紀後期），Cretodus sp.（白亜紀前～後
　　　期），Leptostrax biscuspidatus, Protolamna sokolovi, P. aﬀ. sokolovi（白亜紀前期）, P. sp.（白亜紀前～後期）
　　オナガザメ科 Family Alopidae：?Paranomatodon angustidens, P. sp.（白亜紀後期）
　　アナコラックス科 Family Anacoracidae：Squalicorax cf. falcatus, S. cf. kaupi, S. cf. pristodontus, S. sp., Pseudocorax sp.
　　　（白亜紀後期） 
　テンジクザメ目 Order Orectolobiformes
　　コモリザメ科 Family Gynglyostomatidae：Ginglyostoma sp.（白亜紀後期）       
　メジロザメ目 Order Carcharhiniformes
　　トラザメ科 Family Scyliorhinidae：Scyliorhinus sp.（白亜紀後期）
　所属目不明
　　パラエオスピナックス科 Family Palaeospinacidae：Paraorhtacodus cf. andersoni, P. sp.（白亜紀後期）    
　ツノザメ目 Order Squaliformes 
　　ツノザメ科 Family Squalidae：Centrophoroides cf. latidens, squalid（白亜紀後期）
　カスザメ目 Order Squatinuiformes
　　カスザメ科 Family Squatinidae：Squatina sp.（白亜紀後期）
　ノコギリザメ目 Order Pristiophoriformes
　　ノコギリザメ科 Family Pristiophoridae：Pristiophorus sp.（白亜紀後期）
　エイ目 Order Rajiformes
　　サカタザメ科 Family Rhinobatidae：Rhinobatus sp.（白亜紀後期）





























Fig. 6. Dermal denticles of the magamouth shark, 
Megachasma pelagios （1）. The dorsal surface of 
the skin is black and the ventral surface of the skin 
is white（2）. There are many melanocytes in the 
dental pulp of the dermal denticles of the dorsal skin 
（3）, while no melanocyte observed in the dental 
pulp of the dermal denticles of the ventral skin （4）.
Dt：皮小歯 Dermal denticle, Dm：真皮 Dermis.   
図 3．板鰓類の皮小歯の形態 . 右上は現生のドチザメの皮
小歯の走査電顕像．その他は，アド山層（三畳紀）
産の皮小歯の化石（後藤, 1975）．
Fig .  3 .  Morphology of  the dermal  dent ic les  of 
elasmobranchs. Upper right: Dermal denticles of 
recent Triakis scyllia. The others: Dermal denticles 
from the Adoyama Formation (Triassic).
図 4．ラブカの皮小歯の発生と構造（HE 染色）（後藤・橋
本, 1977）．
Fig. 4.  Development and structure of the dermal denticles 
of Chlamydoselachus. 
Ab：エナメル芽細胞 Ameloblasts，D：象牙質 Dentine，
Dm：真皮 Dermis，Dp：歯乳頭 Dental papilla，E：エナ
メロイド Emaeloid， Ed：表皮 Epidermis, O：歯根部の骨
様組織 Osseous tissue of the root of the tooth.
図 5．サメの皮小歯の
発 生（HE 染 色 ）
（後藤, 1988）．
Fig. 5. Development 
o f  t h e  d e rma l 
d e n t i c l e  o f 
sharks.
Ab： エ ナ メ ル 芽 細 胞 
Ameloblasts，D： 象 牙
質 Dentine，Dm： 真










































































Fig. 7.  Evolution from the dentine tubelcle of agnathans 
to the dermal denticle and tooth of sharks.
図 8．ドチザメの顎の機能歯と歯胚（1）および水平断（2,3, HE 染色）（後藤, 1978a）．





























































Fig. 9. Tooth development in the section of jaw of the 
leopard shark （Masson-Goldner stain）.  
図 10．ドチザメの歯の初期発生（1：マッソン・ゴ−ルド
ナー染色，2：PAS 染色）（後藤 , 1978a）．
Fig. 10. Early development of tooth of the leopard shark.
Ab：エナメル芽細胞 Ameloblasts，Bm：基底膜 Basal 
lamina，D：象牙質 Dentine，Dp：歯乳頭 Dental papilla，E：
エナメロイド Enameloid, O：歯根部の骨様組織 Osseous 




Fig. 11. Enameloid matrix formation stage （1） and 
enameloid maturation stage （2）  of the tooth germs 
of the leopard shark.
Ab：エナメル芽細胞 Ameloblasts，Dp：歯乳頭 Dental 
papilla，E：エナメロイド Enameloid，Oe：外エナメル












































成と歯の萌出 . 1 〜 3, 5：
HE 染色、4：マッソン・
ゴールドナー染色．
Fig. 12. Root formation and 
eruption of the tooth of 
the leopard shark. 1-3: 
HE stain, 4: Masson-
Goldner stain.
D： 象 牙 質 Dentine, Dl： 歯
堤 Dental lamina, Dp： 歯 乳 頭 
Dental palilla, Eo：エナメル器 
Enamel organ，Jc：顎軟骨 Jaw 
cartilage，Os：歯根部の骨様組
織 Osseous tissue，Fcl：線維性
結合組織層 Fibrous connective 
tissue layer.
図 13．脱落直前のドチザメの歯. 
1: HE 染色 , 2: アザン・
マロリー染色．
Fig. 13. Falling tooth of the 
leopard shark. 1: HE 
stain, 2: Azan-Mallory 
stain.
D： 象 牙 質 Dentine, Jc： 顎 軟
骨 Jaw cartilage，Os： 歯 根

























17）（Claypole, 1895; Dean, 1909）が、その後、歯冠の最表
層に薄いエナメロイドが存在することが明らかにされてい


















藤・橋本, 1976; Ginter and Ivanov, 1992; 1996）。ラブカ
図 14．デボン紀のクラドドゥス段階のクラドセラケの復
元図と歯の形態（Schaeffer and Williams, 1977）.
Fig. 14. Restration and tooth morphology of a Devonian 
cladodont level shark, Cladoselache. 
A：復元図 Restoration，B：脳頭蓋 Cranium，C：胸鰭 
Pectral fin,  D：歯 Tooh.
図 15．クラドドゥス段階の歯．左上：A: Cladoselache （Dean, 1909）,  B, C: Cladodus （St. John and Worthen, 1875）, D: 
Protacrodus （Gross, 1938）, E: Orthacanthus （Glikman, 1964b）．上中央：1 〜 4：石炭紀の Cladodus の歯化石  （後
藤・大倉, 2004）， 右上：ペルム紀の Orthatacanthus（後藤ほか, 2000），左下：ぺルム紀の Symmorium と ?Symmorium
（後藤ほか, 1988），右下：白亜紀のラブカ Chlamydoselachus（Goto and JCFSTR, 2004）．


































クラドセラケの頭部復元（Dean, 1909）, D, E：ラ
ブカの顎と歯の配列と形態（後藤・橋本, 1976）
Fig. 16. The jaws and teeth of the frilled sharks. A：Male 
（upper） and female （lower）, B：A face of male, C：
Restoration of Cladoselache, D,E：Jaws and teeth 
of Chlamydoselachus. 
図 17．クラドドゥス段階のサメの歯の構造．
Fig. 17. Tooth structure of  the cladodont sharks.
A,B：Cladodus の 歯 の 縦 断 面 . Longitudinal sections of 
a tooth of Cladodus（Claypole, 1895）． 歯 は， 最 表 層 の
薄いエナメロイド，表層の真正象牙質，内層の骨様象
牙質とそれに連続する歯根部の骨様組織からなる．The 
tooth is composed of  the outer thin enameloid layer, outer 
orthodentine layer , inner osteodentine layer and basal 
osseous tissue.   C：ラブカの歯の縦断像．A longitudinal 
section of a tooth of Chlamydoselachus. O： エ ナ メ ロ イ
ド enameloid，I：象牙質 dentine，P：歯髄 dental pulp，
B： 骨 様 組 織 osseous tissue，EA： 付 着 上 皮 attached 
epithelium，FCT：線維性結合組織層 fibrous connective 
tissue layer ，D：ラブカの顎の縦断切片 A longitudinal 
section of a jaw of Chlamydoselachus. （HE stain，後藤・橋
本, 1976）．
図 18．クセナカントゥス類の歯の形態と構造．左：米国
産ペルム紀の Xenacanthus texensis の歯化石．側面
（上）と切面（下）．右：その歯の水平断とその拡
大（後藤, 1985）．
Fig. 18. Morphology and structure of the teeth of the 
xenacanth shark, Xenacanthus texensis from the 
lower Permian of USA.  Left: lateral and occlusal 
sides.  Right: Horizontal section.











































図 19．エウゲネオドゥス類の接合歯の形態と構造．1：福地の一ノ谷層（石炭紀後期）産 Agassizodus の側歯 （後藤ほ
か, 2004），2：米国産 Agassizodus の顎の復元とネコザメの顎 （Eastman, 1903），3：黒沢層（ペルム紀後期）産 
Helicoprion の接合歯 （荒木, 1980）， 4：ヘリコプリオンの下顎の復元，5：ヘリコプリオンの歯の構造（Bedix-
Almgreen, 1966）. 
Fig. 19. Morphology and structure of the symphyseal teeth of eugeneodont sharks.  1: A lateral tooth of Agassizodus from 
the Carboniferou,. 2: A restoration of a jaw of Aggasizodus and a jaw of Heterodontus, 3: A symphyseal teeth of 










































図 20．ヒボドゥス段階の復元と歯の形態（Schaeffer and 
Williams, 1977）.
Fig. 20. Restoration and tooth morphology of a hybodont 
level shark, Hybodus sp..
A：骨格の復元 Restoration of skeletons, B：頭蓋の側面 
Lateral view of the cranium, C：頭蓋の背面　Dorsal view 
of the cranium, D：胸鰭の骨格 Pectral fin skeleton, E：




Fig. 21. Heterodontus and restoration of Hybodus.
図 22．ネコザメとヒボドゥス類
の顎と歯．
Fig. 22. The jaws and teeth of 
Heterodontus and hybodont 
sharks.
A：シマネコザメの口 Mouth of 
Heterodontus，B：ヒボドゥスの
顎と歯 Jaws and teeth of Hybodus 
（Maisey, 1983），C,D：ネコザメ
の上顎（C）と下顎（D）Upper 
and lower jaws of Heterodontus，E：











































Fig. 23. Teeth of the hybodont 
sharks.
A ,B：H y b o d u s  （Woodward , 
1 8 8 9 ） ,  C ： C t e n a c a n t h u s 
（Moy-Thomas ,  1936）,  D：
G o o d r i c h t h y e s ,  E： A c ro d u s 
（ W o o d w a r d ,  1 8 8 9 ,  F ：





Asteracanthus （G 〜 I：後藤ほか , 
1991）
図 25．ヒボドゥス類の歯の構造．
Fig. 25. Tooth structure of the hybodont sharks.
A,B：Hybodus mougeoti （Agassiz, 1833-45）, C：Ptychodus 
mammilaris （Agassiz, 1833-45），D： 蝦夷層群（白亜紀後期）
産の Ptychodus の皺襞象牙質 Plicidentine （P）．
図 24．プチコドゥスとシノノメサカタザメの歯．
Fig. 24. Teeth of Ptychodus and Rhyna anycylostoma.
A,B：蝦夷層群（白亜紀後期）産の Ptychodus の歯化石（中
生代サメ化石研究会, 1977），C,D ：現生のシノノメサカタ






































Fig. 27. The jaws and teeth of the lamnoid sharks, Carcharodon 
carcharias.
A：ホホジロザメの外形と顎と歯（後藤・後藤, 2001）, B：ホホジロ
ザメの歯列（後藤ほか, 1984）, C：ホホジロザメの歯化石 （後藤ほか, 
1984）
図 28．オオハザメの歯の形態と顎の復元．
Fig. 28. The morphology of jaws and teeth of Carcharocles megalodon.
A： オ オ ハ ザ メ の 歯 と ホ ホ ジ ロ ザ メ の 歯 Teeth of Carcharocles 
megalodon and Carcharodon carcharias（後藤, 1984b），B：富山市博物館
におけるオオハザメの顎の復元 Restoration of the jaws of Carcharocles 
megalodon （後藤, 1989b）.
図 26．現代型段階の外部形態と歯の形態. 
Fig. 26. Morphology  of the body and tooth in the modern level elasomobranchs.
A 〜 F：ツノザメ Squalus の骨格 Sleleton （A）, 頭蓋の側面 Cranium in lateral view （B）, 頭蓋の背面 Cranium in dorsal 
view （C）, 胸鰭 Pectral fin （D）, 歯 Tooth （E）, 背鰭棘の断面 Transversal section of dorsal fin spine （F）（Schaeffer and 
















Fig. 30. Gill rakers of the megamouth shark, Megachasma 
pelagios.
1：頭部の側面 Lateral view of the head region, 2：鰓耙 
Gill rakers, 3：鰓耙の拡大 Enlagement of gill rakers, 4：
鰓耙の横断面 A transversal section of a gill raker, 5：鰓
耙の表層 An outer layer of a gill raker.C：軟骨 Cartilage, 
Dt：粘膜小歯 Mucous membrane denticle, Lpm：粘膜固有
層 Lamina propia mucosae.
図 31．メガマウスザメの歯（骨様象牙質）の発生（後藤, 
1999）．
Fig. 31. Development and structure of the tooth 
（osteodentine） of the megamouth shark．
1：上顎歯 Upper teeth, 2：下顎歯 Lower teeth,  3：初期
歯胚 Early tooth germ, 4：中期歯胚 Middle tooth germ, 5：
機能歯 Functional tooth.
図 32．ウバザメの鰓耙と歯（下田海中水族館）．
Fig. 32. Gill raker, teeth and brain of the basking shark, 
Cetorhinus maximus （Shimoda Aquarium）
1：ウバザメ Basking shark （Ellis, 1975），2：長い鰓耙 
Long gill rakers，3：小さな歯 tiny teeth，4：小さな脳 
small brain.
図 29．ネズミザメ類の歯の構造．
Fig. 29. Tooth structure of the lamnoid sharks.
A,B： 化 石 と 現 生 の ホ ホ ジ ロ ザ メ の 歯 の 縦 断 面 
Longitudinal sections of fossil and recent Carcharodon 
carcharias，C： ホ ホ ジ ロ ザ メ の 歯 の 顕 微 X 線 像 
Microradiograph of a tooth of Carcharodon carcharias，
D：アオザメの歯の横断面の偏光顕微鏡像 Polarizing 
microscopy of a tooth of Isurus oxyrhinchus（後藤, 1985）.
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Fig. 33. Gill raker of the whale shark, Rhincodon typus.
1：ジンベエザメ（沖縄美ら海水族館）A whale shark in 
Okinawa Aquarium），2：ジンベエザメの鰓の配列（のと
じま水族館） Gills of whale shark （Notojima Aquarium）．
3：鰓を透かしてみるとスポンジ状であることが分かる 
Sponge like structure of a gill．
図 34．ジンベエザメの歯と脳．
Fig. 34. Jaws and teeth of a whale shark, Rhincodon typus.
1：ジンベエザメの上下顎（沖縄美ら海水族館）Jaws 
of a whale shark （Okinawa Aquarium），2： 下 顎 歯 の 拡
大 Lower teeth，3：大きな脳（のとじま水族館）Large 






























Fig. 36. Tooth structure of orthodentine of the extant and 
fossil Carcharhinus.
1：中新世のメジロザメ の下顎歯の縦断面 A longutudinal 
section of a fossil lower tooth, 2：中新世のメジロザメ の
上顎歯の縦断面 A longitudinal section of a fossil lower 
tooth, 3：中新世のメジロザメの歯の横断面 A transversal 
section of a fossil tooth.
図 37．トビエイの歯の形態と構造（皺襞象牙質）
（後藤, 1985; 1993）．
Fig. 37. Tooth morphology and  structure 
（plicidentine） of the myliobatoid ray, 
Myliobatis.
1：歯化石（中新世） Fossil teeth, 2：現生の
歯 Recent teeth, 3：歯の縦断面 A longutudinal 
section of a tooth. 4： 縦 断 面 の 拡 大 An 
enlargement of a longutiudinal section, 5： 歯
の横断面 A transversal section of a tooth, 6：
横断面の拡大 An enlargement of a transversal 
section.
図 35．メジロザメ類とその顎と歯の形態．
Fig. 35. Tooth morphology of the carcharhionid sharks.
1：もっともスマートなサメ，ヨシキリザメ Prionace 
glauca （Ellis, 1975）, 2： ヨ シ キ リ ザ メ の 頭 部 Head of 
Prionace glauca, 3： ヨ シ キ リ ザ メ の 下 顎 Lower jaw of 
Prionace glauca, 4： メ ジ ロ ザ メ の 上 顎 歯 の 縦 断 面 A 
longitudinal section of an upper tooth of Carcharhinus. 
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図 38．板鰓類の歯の配列の進化（後藤・橋本, 1976; 後藤, 
1993a） ．
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